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Heavy metal pollution has always been considered as one of the major threats to 
the environment and human health since these metals can accumulate in the food chain, 
inactivate cellular enzymes and may cause cancer related diseases.  Conventional 
physiochemical methods do not provide economical treatment for the removal of 
heavy metals from heavy metal polluted environment.  An effective and economical 
alternative method that has been widely reported is microbial bioremediation.  In this 
study, the minimal inhibitory concentration (MIC) of Lysinibacillus fusiformis ZB2 for 
selected heavy metals, namely, cadmium (Cd), zinc (Zn), lead (Pb) and chromium 
(Cr(VI)) were determined.  This bacteria was isolated previously from the textile 
effluent.  It was grown in low phosphate medium (LPM) with glucose and tryptone 
as its carbon and nitrogen source respectively.  L. fusiformis ZB2 reached its 
exponential growth within 48 hours of incubation in the LPM.  The MIC of the 
bacteria for Cd, Zn, Pb and Cr(VI) were determined in solid and liquid media.  The 
MIC obtained was relatively higher when using the liquid media. The MIC for Cd, Zn, 
Pb and Cr(VI) were 25, 75, 150, and 3500 ppm, respectively as compared to using the 
solid media MIC for Cd, Zn, Pb and Cr(VI) were 10, 75, 250, 3000 ppm, respectively. 
The order of toxicity of heavy metals towards Lysinibacillus fusiformis ZB2 was 
Cd>Zn>Pb>Cr(VI). The bacteria was found to be tolerant towards Zn, Pb and Cr(VI) 














Pencemaran logam berat sentiasa dianggap sebagai satu daripada ancaman utama 
terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia kerana logam ini boleh berkumpul dalam 
rantaian makanan, menyahakif enzim sel dan boleh dikaitkan dengan penyakit kanser.  
Kaedah penyingkiran logam berat dari persekitaran yang tercemar dengan logam berat 
menggunakan kaedah fizik kimia konvensional adalah tidak ekonomik.  Satu kaedah 
alternatif yang berkesan dan ekonomik yang telah dilaporkan secara meluas adalah 
bioremediasi mikrob.  Dalam kajian ini, minimal inhibitory concentration (MIC) 
daripada Lysinibacillus fusiformis ZB2 untuk logam berat terpilih, iaitu, kadmium (Cd), 
zink (Zn), plumbum (Pb) dan kromium (Cr(VI)) telah ditentukan.  Bakteria ini telah 
diasingkan sebelum ini dari efluen tekstil. Ia dikultur dalam low phoshate medium 
(LPM) dengan glukosa dan tripton sebagai sumber karbon dan nitrogen masing-
masing.  L. fusiformis ZB2 mencapai pertumbuhan fasa eksponen dalam tempoh 48 
jam pengeraman dalam LPM.  MIC bakteria untuk Cd, Zn, Pb dan Cr(VI) ditentukan 
dalam media pepejal dan cecair.  MIC yang diperolehi adalah lebih tinggi apabila 
menggunakan medium cecair. MIC untuk Cd, Zn, Pb dan Cr(VI) dalam medium cecair 
adalah 25, 75, 150, dan 3500 ppm masing-masing berbanding dengan medium pepejal 
MIC untuk Cd, Zn, Pb dan Cr(VI) adalah 10, 75, 250, 3000 ppm masing-masing. 
Urutan kesan ketoksikan logam berat terhadap Lysinibacillus fusiformis ZB2 adalah 
Cd> Zn> Pb> Cr(VI).  Bakteria ini didapati toleran terhadap Zn, Pb dan Cr(VI) dan 
mempunyai toleransi maksimum terhadap Cr(VI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
